ページ カラ ステージ エ : As You Like It クレオール エンゲキ､ソシテ､フェミニズム エンゲキ by 米谷 郁子 & Ikuko Kometani
49
清泉女子大学紀要　第 66 号　2019 年 1 月
ページからステージへ





















As part of the curriculum of the Department of English Language and Literature, 
we performed Shakespeare’s As You Like It in 2017, using original Shakespearean 
English. This paper records the entire process behind the all-female student 
production. This study addressed the following questions: 1) what do the educational 
productions add to the experience of ‘learning literature,’; and 2) how do they relate 
to the 400 years of history associated with Shakespearean productions? By referring 
to and comparing several archival materials on Shakespeare’s texts and productions, 
students can choose what they would like to perform, whereby they turn their 
classroom into a theatre, the site of a performance. The interaction between the teacher 
and the arts practitioner offers new perspectives and opportunities for teaching and 
experiencing Shakespeare’s plays while, simultaneously, exposing and challenging 
the restrictions of reductive and formulaic academic practices. I would focus on 
two points: Just like creole culture and pidgin English in today’s global society, all-
female students’ productions within the fields of education and pedagogy, however 
marginalized, could become a site of renovating ‘Shakespeare’ from an established 
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mainstream cultural icon to something new, whereby they could be categorized within 
the genre of “feminist drama.”
はじめに
清泉女子大学の英語英文学科では、通常講義などの所謂「座学」科目とは別に、「演劇
基礎演習（2 年生の前・後期）」「演劇演習（3、4 年生の前・後期）」という 2 科目の合同
授業で、英語演劇の制作と上演実践を開講している。連続して履修することを可能にして























ようとすると、観客は 400 年生き延びた豊かな言葉の奔流を、3 時間から 4 時間もの上演
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られた。例えばこのような台詞である： ‘Give me leave / To speak my mind, and I with through 







































ンでは、As You Like It がクレオール化概念にとってうってつけの作品であったことを論証
したい。
シェイクスピアのような古い演劇作品は、台詞回しでも注意するべきポイントがある。











[T]here is conversely no one correct way of speaking the line. There are always infinite choices 
for the actor provided the form is maintained. He is not bound by some rigid system―say rather 
that he is freed by a form which gives him infinite emotional possibilities. By observing the 
form, the actor’s speech at its best sounds completely natural. The blank verse is made to sound 










連環している点である。21　例えば As You Like It の 3 幕目と 4 幕目では、シェイクスピア
は 5 組の恋愛模様を描いた。オーランドーとギャニミード＝ロザリンド（3 幕 2 場と 4 幕
1 場）、タッチストーンとオードリー（3 幕 3 場）、シルヴィアスとフィービー（3 幕 5 場）、
フィービーとロザリンド＝ギャニミード（3 幕 5 場と 4 幕 3 場）、それに、オリヴァーとシー
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同様の意味合いで、ロザリンドが男装のギャニミードとして、矢のように発するレトリ
カルなフィクションの奔流がクライマックスを極めるのは 4 幕 1 場「模擬結婚式の場面」
である。一部だけ引用する。
Rosalind: No, no, Orlando, men are April when they woo, December 
when they wed. Maids are May when they are maids, but the sky changes when they are wives. 
I will be jealous. I will weep for nothing when you are dispose to be merry. I will laugh like a 
hyena when thou art inclined to sleep.
Orlando: But will my Rosalind do so?
Rosalind: By my life, she will do as I do.
Orlando: O, but she is wise.
Rosalind: The wiser, the waywarder. Make the doors upon a 
woman’s wit and it will out at the casement. Shut that and ’twill out at the keyhole. Stop that, 
’twill fly with the smoke out at the chimney.
























Oliver　Be of good cheer, youth. You a man? You lack a man’s heart.
Rosalind　I do so, I confess it. Ah, sirrah, a body would think 




















ただ brother となっている。それへのオリヴァーの答えは fair sister。
「妹」エイリーナが結婚する相手なので、「ギャニミード」にとってオリヴァーは「弟」、
「ロザリンド役」であるギャニミードはオリヴァーにとっては「姉」。けれど英語の



















Rosalind: It is not the fashion to see the lady the Epilogue, but it is no more unhandsome than 
to see the lord the Prologue. My way is to conjure you, and I’ll begin with the women. I charge 
you, O women, for the love you bear to men, to like as much of this play as please you. And I 
charge you, O men, for the love you bear to women, that between you and the women the play 
may please. If I were a woman, I would kiss as many of you as had complexions that liked me. 
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今回は直径 45 センチ、高さ 180 センチの円柱形の発泡スチロールを使って、2 本の柱の
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2　 上演演目を自由に選べない理由はひとえに、作品の著作権に抵触するからである。その点、シェ
イクスピア作品は著作権を気にしなくて済む点に利点がある。
3　 こ の 点 に 関 す る 理 論 的 な 研 究 と し て は、Worthen, W. B., Shakespeare and the Authority of 
Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 特に第四章、pp.180-183 を参照。
4　 着任 2 年目には Romeo and Juliet を上演したが、これについては稿を改めたい。
5　 Jenkins, Harold, ‘As You Like It’, Shakespeare Survey 8 (1955):40-51. 
6　 Gardner, Helen, ‘As You Like It’ (1959), Twentieth Century Interpretations of ‘As You Like It.’ Ed. Jay L. 




190) と書かれている。Cambridge 版 As You Like It の注釈にも、1958 年にドイツで、1983 年にノ
ルウェーでそういう演出があったという先例がひいてある (p. 184)。
8　 Colie, Rosalie L., Shakespeare’s Living Art. Princeton: Princeton UP, 1974.
9　 Frye, Northrop, A Natural Perspective: The Development of Shakespearean Comedy and Romance. New 
York: Columbia UP, 1965.103 ページから引用。
10　 この様子は YouTube で確認することができる。
	 ＜ https://www.youtube.com/watch?v=7qk_-OsuqgE　（2018 年 9 月 6 日閲覧）＞
11　 As You Like It. Dir. Kenneth Branagh, 2007. 
12　 『お気に召すまま』からの引用は、原作をテキストレジして作ったフリンジ上演台本を使うが、
原 作 は Shakespeare, William, As You Like It. The Norton Shakespeare (Stephen Greenblatt, ed. Norton, 
1997) を採用し、原文の幕・場・行数を本論中の引用末尾に示す。本論中の『お気に召すまま』
からの引用は、特に断りのない限り、小田島雄志訳（白水 U ブックス、1985 年刊）を使用する。
13　 新歴史主義批評において、『お気に召すまま』におけるマイノリティーとしての地方の若者や貧
者が研究された例としては以下を参照。Daley, Stuart A., ‘Shakespeare’s Corin, Almsgiver and Faithful 
Feeder’, English Language Notes 27.4 (1990): 4-21; Montrose, Louis Adrian, ‘‘The Place of a Brother’ in 
As You Like It: Social Process and Comic Form’, Shakespeare Quarterly 32 (1981): 28-54; Wilson, Richard, 
‘‘Like the old Robin Hood’: As You Like It and the Enclosure Riots’, Shakespeare Quarterly 43 (1992): 
1-19.
14　 アーデンの森は “desert” として原作中で 6 回も言及される。アーデンの森が「森」では必ずし
もなく、「聖なる場所」をはじめとする他のイメージを持つことについては、主に以下を参照。
Daley, Stuart A., ‘Where Are the Woods in As You Like It’, Shakespeare Quarterly 34 (1983): 172-80; ‘The 
Dispraise of the Country in As You Like It’, Shakespeare Quarterly 36 (1985): 300-14; ‘‘Here at the Fringe 
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19　 これは、Tim　Carroll も言っていることである。 Carroll, Tim, Prologue to Pronouncing Shakespeare, 
ed. David Crystal (Cambridge: Cambridge UP, 2005), xvi. 
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